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Abstract: In late years heat island effect becomes a problem in an urban region. It means that temperature of 
an urban region rises with heat island effect. The permeable pavement can expect relaxation of 
this problem. The permeable pavement is pavement to let it reduce water to its elements 
underground. An effect of the permeable pavement is improvement of safety of a vehicle travel at 
the time of rainy weather and flooding prevention of a small river. In addition, it is possibility to 
restrain a temperature rise in the summer of pavement when the base course retains water with 
seeping water. The spread of permeable pavement leads to improvement of city environment. This 
study investigated permeable the pavement executed the work around Aichi Institute of 
Technology. Investigation contents are thermometry of the summer and the measurement of the 
car run noise. In addition, I performed the inspection that could use the plaster for base course. 
Inspection content is a CBR examination to examine a support power characteristic of the plaster 
base course. And I inspected a retain water preservation continuance effect in base course. I 

















































































表 1 各種舗装の効果の相違点 
 透水 排水 通常 
排水施設の負担軽減、省略 ○   
雨水流出の抑制 ○   
ヒートアイランド現象の抑制 ○   
表面排水の抑制 ○ ○  
車両走行騒音の低減 ○ ○  
雨天時の走行安全性 ○ ○  
舗装の耐久性    ○ 







を開き 400ml 浸透するまでの時間を測定した。1 度測定
が終了したら場所を変更し再度測定を行い、これを 3回行
った。その結果を表 2に示す。表中の 400ml通過時間は










透水性舗装 9.8 615.0 





















騒音源 乗用車 小型車 大型車
タイヤ 84.8% 60.7% 73.3% 












図 4 空隙による走行音の軽減 
 
3・2 騒音測定概要 












































































40km/hと一定で測定を行った。その結果を図 7に示す。  
空隙なし 空隙あり
103




(a)古タイヤ        (b)新タイヤ 




























































































































外気温 通常 透水 排水
 











































表 5 石こう路盤の重量配合比 
石こう セメント 水 
50％ 20.5％ 29.5％ 
 








供試体は 3層で突固め回数を 17回、42回、92回の 3種
類を作成した。 
 
5・5 空中養生での CBR 試験結果 
 表 5 の配合比に従い混合し指定の突固め回数で供試体
を作成したものを空中養生で１、3、7、14、30日養生し
貫入試験を行い、CBR 値を求めた。供試体は各突固め回







表 6 7 日養生の平均乾燥密度 
 17 回 42 回 92 回 
平均乾燥密度
(g/cm3) 












































図 10 空中養生日数別の CBR 値 
 
図 10より 7日養生で CBR値が大幅に上昇し、その後
は緩やかに上昇している。 









































5・7 石こうクラッシャーランの修正 CBR 試験 






































5・7・2 修正 CBR の算出 
 修正CBRを求めるため突き固め回数3層 17回、42回、
92 回の供試体を各種 3 個作成した後に乾燥密度を求め、




あり、これをもとに修正 CBR を求めた結果を図 13 に示
す。 







17 回 34.1 1.093 
42 回 69.7 1.184 
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